







Authors during and after the War in the Baden Region of Germany  





The book "Exil, Widerstand, Innere Emigration. Badische Autoren zwischen 1933 und 1945" contains local authors 
in the Baden region of Germany. They tried to write down their personal experiences during and after the war just for 
the record. On the other, Alfred Döblin, who lived and worked also in Baden-Baden for several years after the war, 
created an imaginary family in the novel "Hamlet order Die lange Nacht nimmt ein Ende" and made each of the 
family members tell a fictional story in terms of responsibility of war. Döblin provides intentionality a multi-layered 
narration in this book. And as a result, that causes destabilizations of sense of self of the chracters. They must try to 
search for the new self in these destabilizations. 
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「止まれ！ 身体検査だ！ 気を付け！」 
 アルバーは、震え上がった。2 列に並んだ収容
者たちが、順番に身体検査を受けることになる。 










































































































































































































































1) Hansgeorg Schmidt-Bergmann: Exil, Widerstand, Innere Emigration. Badische Autoren Zwischen 1933 
und 1945, Edition Klaus Isele 1993. 
2) Ebd., S.7. 
3) Otto Schlag: Ankunft. In: Exil, Widerstand, Innere Emigration. S.136. 
4) Ebd., S.140. 
5) Ebd., S.139. 
25清水　光二
6) Ebd., S.145. 
7) Jacob Picard: Das Zeitungsblatt. In: Exil, Widerstand, Innere Emigration. S.122. 
8) Ebd., S.123. 
9) Ebd., S.125. 
10) Alfred Döblin: Hamlet order Die lange Nacht nimmt ein Ende, S. Fischer 2008, S.11. 
11) Ebd., S.25. 
12) Ebd., S.11. 
13) Ebd., S.35f. 
14) Ebd., S.36. 
15) Ebd., S.33. 




アルフレート・デーブリーン『ハムレット 上・下 あるいは ながき夜は終わりて』早崎守俊訳、筑摩書房、
1970 年。 
長谷川純『語りの多声性 デーブリーンの小説『ハムレット』をめぐって』鳥影社、2013 年。 





鈴木幹雄、清水光二、長谷川哲哉、研究期間：平成 25-27 年度））である。〕 
26 バーデン地方に関わる作家たちの戦中・戦後文学―地方作家たちとアルフレート・デーブリーンの場合―
